




故須 佐寅三 郎 骨・宍戸英雄持
The Late Torasaburo SUSA & Hideo SHISHIDO: 'An Experiment on the 


































帥*Contribution from the Laboratory of Horticultural Science and the Science of Soil & 
























萌芽前石灰硫黄合剤1回 6月開花の前後1回宛1石式ボルドー液 7月中旬と 8月土



































捌 素 処 理 法
1951年区¥項耳目 目 集試霊
施 与 量 |施与法 施 与 震|施与法
12 1株に捌砂60匁 春樹に冠約周 1同95様0年と
試験区 B' 区 12 
グ 30# 辺 2 一6 # 30# 尺肥法巾の輪 1株に捌砂30匁
B" 区 6 # 30# にて グ 15 










| ポヅ川トの | F乍J「与匂}り |施肥重大きさ
1 0.5 10，000 
20，000 




備考 5月20日に箔種 6月2日にポッ ト当り 4本宛定植し，以後欠株は欄直しなかった.管理は
常法通り行った.
(ii) 廿日大根 (ラビットレッ ド) の試験区と棚砂添加量は第3表の通りである.
第3表
け… ー| 珊砂施与量 l
区 別 |連数|試験 土壌|尖き「三|ポッ ト当り|反当り !施 肥 量
./'-. c: c 豆 (g)
1 区 1 柿園普通区土壌 1 0.2 10，000 
50，000 
2 区 1 柿圏普通区土壌 1 0.02 1，000 
50，000 
対照区 1 F園普通区土壌 1 50，000 
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第4表
区 別 !層位 |土援香号 I~mr I土色 | 区別 !層位 !土壌番号!tJ 1 土色
1 1 A-1 0-30 1 淡褐 1 1 1 B-1 1 0-30 1 淡福
A区 I 2 I A -2 30-60 I 淡掲 li B区 I 2 I B-2 I 30-60 I淡渇












































区別 全窒素 茨 素 腐埴 率 率l 項! 風 乾 細土
供試壌土¥¥、目|i (%) l| (%) i| (96) | 炭(~素0') 表の如く金窒素はA区に於て A-1及びA
0.839 1.45 9.4 -2は約 0.09μであるが，A-3は前者の約二
A区 A-2 0.096 0.727 1.25 7.6 
A-3 1 0.047 0.559 0.97 11.9 分の ーである.B区に於てはどの層位も
B-1 0.117 0.727 1.25 6.2 0.13%前後を示し， 差は殆んど認められな
B区l B-210間 1.006 1.7.4 6.9 い.A区とB区との各層位平均の差は0.054B-3 0.131 061斗| 1.06 4.7 
%を示している.
第 7表 腐植はA区に於ては下層に行 く程含量は
援土γ¥同項目l 風 乾 湘 土 低下して行くが，Bf3:に於ては中層土の含
区別i長 pH 換酸度1肱 酸度 量最も多く， 表層土はこれに次乱 下層土
H笠20 r~-KCl I置 (yI) | l (Y1) は最も少ない.いずれの区も含量は概して
A-l I 6.2 8.47 少な く 0.97μ~1.習%を示し てい る .
A区|A-z i 6.3 5.0 0.82 7.02 
A-3 6.3 7.99 表素率はA区が平均 9.6%，B区が平均
B-1 6.7 6.0 1 0.69 6.59 5.9% でB区は極めて小である.










A区は 5.1より 4.8に， B区は 6.0より 5.0に低下しーている.
置換酸度に於ては， A区も B区も下層に行くに従い極めて小で、あるが数値増大の傾向が
見られる.




庫、 乾 品目 土
区別[供時 |置換容量 置換i性石灰 置換性社| 石灰飽和度(m.e) (m.e) (m.e) 害土飽和度
A-1 I 20.73 11.79 3.91 56.87 18.86 
A恒| A-2 17.34 10.16 4.51 58.59 26.01 
A-3 15.98 9.24 4.76 57.82 29.79 
B-1 18.63 1158 4.27 62.16 2.‘960 2 B区 B-2 19.83 10.96 4.68 55.27 23 
B-3 18.85 10.31 4.56 54.69 24.19 
表の如く置換容量はA区に於てはA-1が最高で20.73，A-3は最低で 15.98を示し，下層
に行く程漸減の傾向を示している.B区iこ於てはB-2が 19.83で最高， B-1が 18.63で最
低，しかし三層とも橿めて差は少なく叉層位による傾向は何等認められない.
置換性石灰は A，B両区とも表層土が最高で夫k 11.79， 11.58，最低は下層土で夫k9.24，
10.31 である.
置換性苦土はA区に於てはA-3最も多く 4.76，A-1は最も少なく 3.91で下層に行く程増
大の傾向を示している . B 区に於ては 4.27~4.68 の範閤内にあり層位による傾向は認めら
れない.
石灰飽和度はA，B両区とも約55以上な示し中でも B-1は 62.16μ で最大である.
苦土飽和度はA区に於てはA-3が 29.79%で最大， A-1が 18.86μ で最小を示し， B区


















A-1! 25.70 0.30 
A-2 I 20.27 0.18 










































??? ~ 46.2 26 

































である.いずれの区も相当数の白斑が発現しているが， 試験区は寧ろ対照区 より も白斑の
第現数は大である.
1951年度産のものは，試験区に於てはA区及び Bグ区が白斑の発生を見なかった.B'区
は 5.6%，B区は 16.7%の発現率を示している.対照区に於ては普通区は全然発現な し
堆肥倍加区は 5.6%叉参考区も同様に 5.6%の発現率である.
1952年度産のものは試験区に於ては，B'区及び Bグ区が発現率が高くいずれも 76.9%，








16 14 93.3 10 O O 15 11 73.3 
10 O O 15 5 33.3 
15 11 73.3 10 O O 15 7 46.7 
10 O O 15 6， 40.0 ， 
対区照、{堆普肥倍通加区 16 11 68.8 10 O 
。
16 14 87.5 10 1 10.0 15 11 73.3 
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年 (1951年を除外)並に各月の降水量は， 1949年 (5月 6月 7月， 10月及び11月除外)












区別国体 6月7日 16月開 17，月1日 17月10日|加 1日l即 日、前百 8月4日 8月刊 8月3日
(cm) I (cm) I (cm) I (cm) I (cm) I (cm) I (cm) I (cm) I (g) 
8.0 14.0 33.6 42.4 57.2 69.0 200 4.3 11.0 
7.0 13.8 30.0 38.0 51.0 60.8 11.6 4.5 8.0 
3 7.0 12.8 30.4 40.2 56.6 70.2 14.8 4.3 12.0 
斗 7.4 140 35.0 45.0 59.0 70.4 21.0 4.6 12.5 
平均 7.4 13.7 32.3 41.4 56.0 67.6 16.9 4.. 10.9 O 
1 7.0 12.0 34.8 42.0 5-4.0 63.0 9.2 4.5 8.5 
4.2 12.5 35.8 40.0 52.8 63.2 13.4 5.0 14.0 
7.3 12.7 28.8 41.0 58.8 74.0 15.6 5.3 15欄O
6.5 10.3 17.8 17.8 枯55死.2 6.3 11.9 29.3 35.2 66.7 12.7 ¥4.9 12.5 25 
5.7 8.8 22.4 30.0 42.2 50.0 14.0 4.3 10.0 
6.0 9.0 25.4 31.0 44.8 59.0 17.0 5.3 16.0 
6.0 枯7死.9 区 4 4.8 20.4 20.4 。枯43死.5・平均 5.6 8.6 22.7 27.1 54.5 15.5 4.8 13.0 50 
備考平均数値は生存個体数のみの平均













区¥項 I ~ 月 22 日 ! ~E! ~月可日
別¥目 |詰 |麿 |器|慌|守
1 区 113.4 1 13.7 1 27.0 1 1.8 1 43.5 
2 区 I1l.3 I 15.2 I 20.0 I 1.5 I 37.5 
対照区 111.5 l'12.5 1 10.9 1 1.0 1 26.0 
備考 7月22日は間引株につて調査




























会棚素は最高で B-2の48.32p.p.m.，A-3は 18.41p.p.m.で最少，平均は 30.65p.p.m.を


















県 BIlZl¥号1]18月 19月 11川口
福 島県 24.2 ij13.5 7.9 
宮 城県 23.21 19.81 13.71 7.8 
1949 1 24.81 20.21 14.01 7.3 
山 形 県 1950 1 25.91 21.7! 13.01 8.5 
i酒田 1951. 1 25.61 18.6! 14.61 8.6 
























試験区 65.1I 3.6 I 59.8 I 































1) Howard S. Reed (1947) : Hilgardia 17， 398 














This investigation was undertaken to prevent the white spots which occurred in 
1949 in the exportable dry Japanesepersimmon (cannedgoods) at the orchard belonging 
to Mr. SAKAI， Kuromori， Sodeura village， Nishitagawa District， Yamagata Prefecture， 
from April 1950 to December 1952; and the following results were obtained. 
1) Physico-chemical properties-soil class， depth of mould， drainage， groundwater， 
pH in water， pH in N-KCL exchange acidity， hydrolytic acidity， total nitrogen， humus， 
CjN ratio， base exchange capacity， exchangeable lime and magnesium-of the experi-
mental orchard soil make litle di妊erencefrom that of the common orchard soil. 
2) Judging fromthe results obta出εdthrough the quantitative analysis of 
boron， the cropping of sunfiower and radish， the contents of boron in available form 
in the experimental orchard soil are smaller in amount than in theeommon orchard 
soi1. 
3) Although in the flat land， yet the orchard is situated on a litle elevation 
which is short of humus. Therefore， the experimental soil appears to have邑omewhat
less available water than the common orchard soil. 
4) There was a slight rise in temperature and a litle decline in humidity and 
the shortage of rain in 1950 as compared with the normal year. The amount of avai-
lable water held by soils， therefore， was not sati5factory. Consequently there was not 
recognized the e任ectof boron. 
5) The fact that the white spot" in persimon were very smal1 in number in 1951 
and not 50 great in 1952 is to be attributed to the supply of boron， the normal weather 
and many other favorable conditions. 
6) Judging from the results described above， itseems reasonable to assume that 
the born supply takes not nearly effect to prevent the functional disease of Japanese 
perslmmon. 
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